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A CASE OF GIANT LEFT OVARIAL CYST. 
SHIRO HORIO, YuRIKO KANAZA w A 
From the Ist Surgical Division, Kobe Medical College. 
(Director; Prof. NoBO.RU FUJITA) 
T AKEYUKI OKA 
The TI nd Pathological Division, Kobe Medical College. 
We have experienced a case who had an extremely large left ovarial cyst 
which was removed without pre-operetive puncture for drained the qァsticcontaints. 
We also evaluated the meaning of preoperetive puncture of the ovarial cyst 





























なり， 2 ＇： 月程r]ljに（土歩行は勿／，，；~，床上に起坐する事
さえも1H1となり， ft思良釘なるも著f切に下肢のi手’d
を認めろに至って昭和33年 1月8日本院を訪れた．
現在3 腹痛はなく， ＇！I:., ~·， i ,'I ', :・: l・悪露を認めないが，
心俸允進，呼吸困難を訴え，腹部は著明に膨隆してい
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A CASE OF EXSTROPHY OF THE BLADDER 
by 
SHIGENOBU YOSHIKAWA 
From the 2nd Surgical Division, Kyoto University Medical School 
(Director: Prof. Dr. YASUMASA AovA日r)
I have experienced an extremely・ rare case of fourmonth old girl who suffered 
from exstrophy of the bladder and umbilical hernia. 
Cystopexy was carried out temporarily, but she died at about fourteen hours 
after the operation. 
緒昌
先天性勝銑外翻症とは先天的に勝E光前~及び下腹壁
の一部が破裂して勝脱後壁の粘膜が外界に露出してい
る状態で，極めて稀な勝E光崎型である．諸外国にぬて
は可成り多数の報告があるが本邦に於ては其の報告例
は非常に少なし私の渉猟した範問では約30例に過ぎ
ない．
私は最近鱗ヘルニアを合併した本症の 1例に遭遇し
たので此処に報告する．
症 例
患者・生後 4ヵ月の女児
主訴：恥骨上部及び瞬部の無痛性腫癒
家族歴 ・崎型，その他のi宣伝的疾患、はない．
既往歴： 10ヵ月の正常出産児で特苛すべきものはな
し、ー
現病歴：出産時。恥骨縫合上部に暗赤色の小指頭大
の麗癒があり，その部から尿様の液体流出を認め，触
れると痛いらしく泣いた．出生後4日目の夜激しく泣
いた時その腫癌は約2倍位に増大し， それと同時に隣
部にも約鳩卵大の無痛性彊繍が膨隆する様になった．
これは指頑で圧迫すると腹腔内に入り，腹圧を加える
